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      （映画の字幕）
　Frank : ‘I met a lady in the meads,   野で美しい妖精に会った
 　Full beautiful − a fairy's child,  その髪は長く
 Her hair was long, her foot was light,  足は軽く
 　And her eyes were wild.   瞳は燃えていた
 She found me roots of relish sweet,  私に蜜の酒と
 　And honey wild and manna-dew,  天からの露を与え
 And sure in language strange she said  不思議な言葉で言った
 　“I love thee true.”4   心から汝を愛すと
　字幕は意訳されたものだが，これは誰の何という詩の一節なのか。インターネットを利用し
て「『サマーストーリー』と英詩」で検索すると，この詩がジョン・キーツの「つれなき美女」5






























































　「つれなき美女」は 12連構成 14の 48行からなる詩である。登場人物は鎧に身を固めた騎士，そ
の騎士に呼び掛けて質問する人物，緑の草地にいた美女の 3人である。7行目と 8行目“The 











































































































































































つける。透かさず「好きなのは？」（Which are your favorites?）とマリアンヌに尋ねると，彼女
は 116番と答える。すると彼はその詩を 4行口ずさむ【図５〜８】。
      （映画の字幕）
　　Let me not to the marriage of true minds  誠実な人の結婚に障害はない
　　Admit impediments; love is not love  時が変わると変わる愛など−
　　Which alters when it alternation ﬁnds,  本当の愛ではない












ら，すべて終わり。」（Good work. You've covered Shakespeare, Scott, and all forms of poetry. Another 
































　Let me not to the marriage of true minds
　Admit impediments; love is not love
　Which alters when it alternation ﬁnds,
　Or bends with the remover to remove.
　O, no, it is an ever-ﬁxèd mark
　That looks on tempests and is never shaken;
　It is the star to every wandering bark,









30 マリアンヌは丘の上で love is not love / Which alters when it alternation ﬁnds / Or bends with the remover to remove. / O, 




　Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
　Within his bending sickle's compass come;
　Love alters not with his brief hours and weeks,
　But bears it out even to the edge of doom.
　　If this be error and upon me proved,
　　I never writ, nor no man ever loved.31
　ソネットは 1行目のmindsをa，2行目のloveをbのような記号で表すと，ababcdcdefefggの押韻
構成で，弱強 5歩格iambic pentameterによる 14行定型詩である。構文に着目すると，この詩に










































　“My dear madam, I'm at a loss to discover how I could have offended you. My esteem for your family 
is very sincere but if I have given rise to a belief of more than I felt or meant to express I shall reproach 
myself for not having been more guarded. My affections have long been engaged elsewhere. It is with 
great regret that I return your letters and the lock of hair which you so obligingly bestowed upon me. I 































感染熱で重症だと分かると，彼は心配な気持ちを隠しきれず，「気が変になる」（“Give me an 





















































る。最初，マリアンヌは「男の人ってあんな年でもいやらしい」（Age and inﬁrmity do not protect 
him）と言って大佐を愛する気持ちなど全くなかった。大佐の見舞いにも心を込めた対応をする
ことはなかった。おまけに大佐が急用でピクニックに行けなくなると，「楽しみが嫌いなのよ」


















     （映画の字幕）
　Fear no more the heat o' th' sun,  灼熱の太陽を恐れるな
　　Nor the furious winter's rages,37  　激しい冬の嵐を恐れるな
『ダロウェイ夫人』の翻訳者丹治氏の注釈 38によると，これはシェイクスピアの『シンベリン』













































　　　　　　Song40    歌 41
　Guiderius:    グィディーリアス：
　　Fear no more the heat o' th' sun,  　恐るるな　夏の暑さも
　　　Nor the furious winter's rages,  　　吹きすさぶ　冬の嵐も




　　Thou thy worldly task has done,  　汝いま　この世のつとめを
　　　Home art gone and ta'en thy wages. 　　なし終えて　家路につきぬ
　　Golden lads and girls all must,  　尊きも　卑しきもみな
　　As chimney-sweepers, come to dust. 　みまかれば　塵と化すのみ。
　Arviragus:    アーヴィラガス：
　　Fear no more the frown o' th' great, 　恐るるな　王の怒りも
　　　Thou art past the tyrant's stroke  　　汝には　すでに届かず
　　Care no more to clothe and eat,  　憂うるな　衣も糧も
　　　To thee the reed is as the oak:  　　汝には　貧富の別なし
　　The sceptre, learning, physic, must 　王者　医者　学者をとわず









　葬送歌は 4連構成 42の 24行からなり，ababccの押韻形式を取る。1連，2連，3連においては，







3．ダロウェイ夫人が『シンベリン』第 4幕第 2場の 2行を発するに至る経緯
　1923年 6月 23日の朝，ダロウェイ夫人の心の声が「胸が躍るわ！　素晴らしい日」（What a 
plunge!）44と発する。確かにパーティ用の花を買いに自宅を出た時，彼女の気分はよかった。だが，
42 1連は 6行で構成されている。
43 cf. 田口孝夫「『シンベリン』の葬送歌−その真正性をめぐって」（『大妻レビュー』，第 24巻，1991），p.9.
44 原文では“What a lark! What a plunge!（なんという晴れやかさ！　大気のなかへ飛びこんでいくこの気分！）に
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